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239-322 ページ。この論考は 1968 年にドイツ語で発表されたのが初出である。その後、英語のエッセイ集『暗
い時代の人々』に収録される際に、加筆、修正された。邦訳は英訳に依拠している。本稿ではより後に成立
した英語版や邦訳を主に参照したが、訳出にあたってはドイツ語も参考にした。引用に際しては WB の略号
とともに該当箇所の、邦訳、英訳、ドイツ語版のページ数を (WB, jj/ee/dd) というかたちで記す。参照した
英語版とドイツ語版は次のとおりである。英語版 ”Walter Benjamin”, in Men in Dark Times, New York: Harcourt, 
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(WB, 289/186/238. ただし「傲慢な」はドイツ語版にはない )。
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される集団によってなされる必要がある、と論じている。Eugen Fuchs, Central-Verein deutscher Staatsbürger 
jüdischen Glaubens : Bericht der Rechtsschutz-Commission über ihre bisherige Thätigkeit, Berlin: Schmitz & Bukofzer, 
1894, p. 45.
18　Avraham Barkai, «Wehr Dich!». Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 1893-1938, C.H. 
Beck: München, 2002, pp. 45-46.





































がもった影響力の大きさはだれもが認めるところであった。Avraham Barkai, «Wehr Dich!», p. 390, note 98; ミ
ヒャエル・ブレンナー『ワイマール時代のユダヤ文化ルネサンス』39 ページ以下。






ドイツの雑誌にこの論考を投稿したのだ、というわけである。Moritz Goldstein, “Deutsch- jüdischer Parnaß“, p. 
282.
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32　ハンナ・アーレント「ローザ・ルクセンブルク」『暗い時代の人々』71 ページ（英語版 p. 42; ドイツ語
版 pp. 57-8）。
33　ハンナ・アーレント「パーリアとしてのユダヤ人」『アイヒマン論争　ユダヤ論集 2』83 ページ (=Hannah 





たこと、実際に彼女がシオニストの組織で働いていたことなどを考え合わせると、1933 年から 1940 年にか
けて彼女はおおむねシオニストと呼んでよい立場をとっていたといえるだろう。たとえばユダヤ論集(Hannah 
Arendt, The Jewish Writings) の編者のひとりロン・フェルドマンは、アーレントによる「主流派シオニズムに
対する批判」を認めつつ、1940 年代のアーレントの著作について「アーレント独自のシオニズム」につい
て論じることができるとしている (Ron H. Feldman, “Introduction. The Jew as Pariah: The Case of Hannah Arendt”, 
in Hanna Arendt, The Jewish Writings, pp. lviii-lix)。
104
東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 24 号（2020）













































　丸山空大「不在の祖国としてのヨーロッパ  ハンナ・アーレントのベンヤミン論にみる 同化ユダヤ人の文化的アイデンティティ」 /
MARUYAMA, Takao. "Europe as the homeland that does not exist 



















Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 24 (2020)
Europe as the homeland that does not exist
Cultural identity of assimilated German Jew seen from Hannah Arendt’s criticism
 Takao MARUYAMA 
Summary
     Jews in Germany experienced Emancipation since 18th century, and gradually acculturated into 
their host society. This process is commonly called the Assimilation, and those Jews, who accepted 
the European modernity (its lifestyle, education and so on) and abandoned their traditional religion 
and lifestyle, is called assimilated Jews. This type of Jew had complicated problems concerning 
their cultural identity. On the one hand, they came to believe that they were rather German than Jew, 
and, at the end of the 19th century, called themselves German citizens of Jewish faith. On the other 
however, the anti-Semitic non-Jewish German society never acknowledged them to be German. 
And even worse, the Jewish faith, which was the alleged core of their cultural self-representation, 
had been almost lost and forgotten among them. Thus, they could not construct coherent stable and 
acceptable cultural identity. Hannah Arendt had been very critical to these Jews throughout her 
career. She believed their cultural identity was nothing other than self-deception, and revealed the 
authentic homeland of Jews was the Europe, which was sadly lost. In this paper, through careful 
reading of Arendt’s essay “Walter Benjamin”, Arendt’s thought about the assimilated Jews and 
unknown aspects of their cultural identity will be shown.
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